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Abstract
　　In this essay on the possibility of (re) establishment of a new type of studies of information 
society based on ontological and critical views on this world, the author will try to focus on the 
following 3 points in order to make the readers be able to have images of this new viewpoint of 
information society and how our life in this society would be. (1) What are the reasons of the failure 
(at least in Japan) of emergence of information society discussed and promised to come by 
researchers and critics such as Tofﬂer, Yoneji Masuda and others? In spite of the diffusion of ICTs 
and devices and media for CMC, we still have difficulty solving a lot of social, political and 
economic problems in our every days. We experience the ‘strange’ situations with TFP(Total Factor 
Productivity) not associated with diffusion and development of ICTs, CMC and devices of Electronic 
Commerce in our information society. (2) How and in what ways do the different matters related to 
different aspects of this world, (i.e. things or das Saiende to be seen from ontic perspectives and the 
matters to be seen from ontological and Being-related perspectives) come together or go in the 
different directions in the information society of today? For example, the emergence of new types of 
studies on ‘deep learning’ or ‘connectionism-related artificial neural networks’ require multi-
disciplinary perspectives and presuppositions with which we might be able to view such phenomena 
as the ‘intermingling’of human experiences and functions of artiﬁcial neural networks. (3)How and 
in what aspects do the ‘Seken-related views’, i.e. the set of the traditional, ontological, critical and 
non-rationalized views on this world and life in this world which still remain in Japanese minds, 
inﬂuence the direction of development of informatization in Japan?  It will be worth discussing that 
such phenomena and matters: the Japanese views on robots are not separated from these Seken-
related views. 
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平成２－７ 平成７－12 平成12－17 平成17－21
情報通信資本サービス 0.35 0.89 0.42 0.38
一般資本サービス 0.56 0.7 0.61 0.32
労働 -0.4 -0.33 -0.34 -0.65
その他 0.89 -0.3 0.61 -0.87






平成２－７ 平成７－12 平成12－17 平成17－21
情報通信資本サービス 0.25 0.27 0.18 0.12
一般資本サービス 1.87 1.39 1.09 1.05
TFP成長率 -0.09 0.19 1.11 -2.86












































































































GDP成長率 労働時間 労働の質 情報資本 一般資本 TFP成長率
93-95 0.82 -0.54 0.27 0.22 1.28 -0.41
96-98 1.24 -0.47 0.45 0.48 1.03 -0.25
99-01 0.64 -0.72 0.47 0.32 0.58 -0.01
02-04 1.44 -0.48 0.52 0.23 0.68 0.49






93-95 -0.41 0.25 -0.66
96-98 -0.25 0.35 -0.6
99-01 -0.01 0.11 -0.13
02-04 0.49 0.47 0.02




GDP成長率 労働時間 労働の質 情報資本 一般資本 TFP成長率
93-95 2.68 1.36 0.23 0.63 0.84 -0.37
96-98 3.88 1.36 0.37 1.13 1.01 0.01
99-01 3.19 0.59 -0.01 1.02 0.84 0.76
02-04 2.56 -0.05 0.32 0.38 0.52 1.39
05-06 2.57 0.9 0.18 0.45 0.68 0.36
7　「TFP（全要素生産性）成長率の寄与度分解（米国）」の表は省略した。
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14 この説明は以下の文献による。Michael Gelven 1970 A Commentary on Heidegger’s “Being and Time”, Harper & 
Row；マイケル・ゲルヴェン（長谷川西涯訳）2000『ハイデッガー『存在と時間』註解』ちくま学芸文庫。
1970年版の原書は入手できなかったので、以下の改訂版を参照した。Michael Gelven 1989 A Commentary on 
Heidegger’s “Being and Time” (revised edition), Dekalb, Illinois: Northern Illinois Univ. Press.










































































20 マンチェスター大学・応用インターフェイスグループThe Advanced Interfaces Group（The University of 
Manchester）の実験報告書参照。（http://aig.cs.man.ac.uk/research/phantomlimb/phantomlimb.php）（2014年１月１
２日アクセス）。また、2010年10月28日付けNational Geographical Newsの記事Phantom-Limb Pain Eased With 
Virtual Reality参照。（http://news.nationalgeographic.com/news/2007/01/070118-phantom-limb_2.html）（2014年１
月12日アクセス）。











実際の感覚・知覚レベルの照合・フィードバックが基盤的なものであり、conceptual level of 
judgment of agencyと呼ばれる上位機制は、コンテキスト、意図、信念などを「運動主体感」と結
びつけようとする機制のことである（Synofzik et al. 2008）。

























































































































































被害者・家族の姿 はかないものの美しさ 自己犠牲と人生 孤独死
世間・運命１
（誠実・間人・運命）
.329** .163** .309** .353**
世間・運命２
（清貧・自然）
.127* .201** .243** .169**
世間・運命３
（無力感・自己中心主義批判）
.109* .015 .078 .041
ロボット２
（人工生命体への共感）
.071 .201** .226** .192**
ロボット３
（ロボット利用批判）
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